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Abstract 
The “Diesel Knocking" often occurs on a Diesel engine， when much fuel is injected in a com-
bustion chamber before the fuel is autoignited， especially in the case of a Diesel巴ngineof direct 
Jll]ect!On type_ 
1n this case the rate of pressure rising dlう';dain the combustion chamber becomes very high 
and the engine runs roughly. 1t was desirable long ago that the injected fuel did not contact with 
the surface of a combustion chamber wall. 
Recently， however， Meurer爪1.A.N)has made the engine which makes mixture gas by evapora-
ting the injected fuel at th巴 surfac巴 ofthe combustion chamber wall， causing slow combustion. He 
reports that such an engine runs smoothly. Here， attention must be given to the fact that the 
direction of fuel injection， the temperature of combustion chamber wall and velocity of the air in 
the combustion chamber sensitively affect the character of that engine. 
As a五rststep， we have examined the relationship between the rate of evaporation for various 
kinds of fuel and the temperature of heated surface， and the relationship between the rate of reflec-
tion of injected fuel and nozzle directions. 
By use of this relation we calculated the life time of fuel五1mon wall， r巴portingthe results 










































































ようにして秤量し， その 1/5を1回の噴射量として 30日のものの平均を取った。 その値は約




IV. 実 験経 過
1) 初めに油i商の蒸発時間を7]<.， ア Jレコーノレ，水とアノレコ~)レの混合液，軽油 n--へプタ
ン iーオクタン， ペンゼン， 重油につき測定しだ。 8mmカメラによる写真の例を写真 1(乙示
す。 その結果を tー が(ライフタイムー温度)曲線にしたものが図-3である。同機なl曲線は棚沢
教授の実験結果にも得られて居る。
これによれば各燃料ともその沸点より僅か高温部lこ到るまで低温から温度が上昇するに従
って tは急激に減少して居る。 ζの最小の tを Max.boiling rate point (M.P.)と名づけられて














































































































































































D = -C，t+C2 
tニ O のとき D= Do 
t=んのとき Dニ O
D = Do(l-t/t，) (3 ) 
ら二去~:'幼=宇 ( 4) 
以上の式より
α= Q/(T叩 -Tl)Smt， ( 5 ) 






























Q" = Aα((}-θα)S.tα/δ 
Q叩エん(θ-θ叩)Stw/δ
同式より
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Qf Sd t = t， ・l~' Sf 
ここで αd.J7'd = αf.JTf とし
Qf=1nf.r Qd=1nd.r (rは蒸発熱，1nは重量)
1n， 〓 nt， S" t = trl-~- "二.:::___=______!_ー・--
'1nd Sf Sf 1nd 
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もの程附若率は大きくなるが， その角度が大きくなる程差が少なくなり 350あたりから 500 ま
でを境として距離の大きいもの担分散率が増大する。これは壁面に当らないで飛散するものが
増して来るからである。油膜厚さは燃料の物理的性質lとよりラまたi噴射速度により異るが重油
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